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〈Summary〉
  This paper proposes materials for idiom learning based on a cognitive linguistic 
perspective and presents one-semester of classroom activities in a university setting, based on 
those materials. Although idioms are pervasive in everyday language and hence are important 
to master for improving communication skills, many learners encounter difficulties in learning 
idioms due to the idioms’ irregular and idiosyncratic behavior. In applied linguistics, there have 
been some attempts to solve this problem by making use of conceptual metaphors in cognitive 
linguistics. Most attempts are, however, on a one-time experimental basis and no effective 
teaching construct with attendant materials seem to have been established yet. In this paper, 
first we will explain some concepts such as image schema, conceptual metaphors, and 
construction grammar which would help the learners to retain the idiomatic expressions. We 
then present our materials of idiom learning for the classroom activities, based on a cognitive 
linguistic perspective. Lastly, we will present questionnaire survey results of the learners who 
received the one-semester instructions. It should be noted, however, as Boers （2000） pointed 
out, some of the students did not like the guessing activity using images. They felt 
uncomfortable not to know exact meaning of idioms in Japanese. Learners are encouraged to 






く，学習者のイディオム回避へとつながっている（Hulstijn & Marchena, 1989; Irujo, 1993; Laufer 
& Eliasson, 1993; Sornig, 1988）。
　ここでは，そういった従来の学習法の問題点を踏まえ，イディオムの概念を支えているイメー
ジ図式（Lakoff & Johnson, 1980），概念メタファーに依拠した体系（Lakoff & Johnson, 1980），






























な印象を与えることができる表現であるともされている（Gibbs, 1994）。例えば，Let’s call it a 





ている（a. Sayings（e.g. take the bull by the horns），b. Proverbs（e.g. A bird in the hand is worth 
two in the bush），c. Phrasal verbs（e.g. to give in, to take off），d. Idioms（e.g. kick the bucket），e. 
Frozen similes（e.g. as cool as a cucumber），f. Formulaic expressions（e.g. How do you do?））。本
稿でも，ここで挙げられたような表現を広く取り上げていく。
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いる（a．イディオムの意味はその成分からは出てこない（e.g. kick the bucket＝ die），b．イ




















式は，upを用いた back upや keep upなどの他の句動詞にも適用される。
　これらの概念を動機づけているのは，何かが倒れないよう維持する「支持の図式」であり，こ







　例えば，「人生は旅である」の実現として，「愛は旅である」〈LOVE IS A JOURNEY〉という
概念メタファーがある。このメタファーにより，恋愛という抽象的な経験が具体的な旅の経験に
よって体系的に言い換えられる。以下は，その具体的な言語事例である。a. They’ve set off on a 
journey.（旅に出る），b. We can’t turn back now.（もう戻れない），c. We’ve got cold feet.（怖気づ




難に出会う。そのときに用いられる表現が，旅路での経験を表わす set off（旅に出る），turn 











　例えば，call it a dayというイディオムを考えてみよう。私たちがこの表現をもっともよく用
いるのは冒頭に挙げた Let’s call it a day.というかたちであり，「そろそろ終わりにしよう」とい
う「提案」の文脈で典型的に用いられる。たしかにMy boss called it a day at 4:30 yesterday.とい









































という研究は現時点ではないようである。ただ，Beréndi, Csábi, and Kövecses（2008, p. 90）に
は文脈の重要性に関する記述がある。彼らは，ナラティブテキストのおかげで，私たちは



















図 2.　Scratch the surface 図 3.　Figure out/Hit up on
ことを目標としている。scratch the surfaceはこういったひとつながりの場面として理解される必
要がある。
　またこのとき scratch the surfaceは探求という場面を喚起する。そのため，先に見た「授業」
という場面とはそぐわない。探究者は，個人であれ，集団であれ，自分で事実を解明しようとし
ており，先生が生徒に発問し，生徒がそれに答えるといった受動的な場面とは結びつかない。
scratch the surface は，典型的には能動的に行う課題や企画などについて，How has it been so far? 






　最後に，イディオムを定着させるために，scratch the surfaceという表現を，dig up，figure out，
hit up onなど他の関連語彙に位置づけていく（図 3参照）。語彙のネットワーク化は，記憶にお
ける精緻化方略のひとつであり，私たちはことばを個別に習得するよりもネットワーク化して覚
えるほうが定着度も高まる（Schmitt, 1997）。概念メタファーと相対的に位置づけることで，イ










ファーに集約されるイディオム数が多い概念を Lakoff & Johnson（1980）を参考にして，14個
の概念を選定した（〈COMMUNICATION IS EXCHANGE〉，〈A WORD IS A PACKAGE〉，
〈UNDERSTANDING IS SEEING〉，〈UNDERSTANDING IS SEARCHING〉，〈THINKING IS 
MOVING〉，〈SOLVING IS CONTROLLING〉，〈NEGOTIATION IS BATTLE〉，〈ARGUMENT IS 
COMPROMISE〉，〈EMOTION IS TEMPERATURE〉，〈EMOTION IS FORCE〉，〈HUMAN 
RELATIONS ARE PHYSICAL CONTACTS〉，〈DEVELOPING RELATIONSHIP IS BUILDING〉，








能な表現を選定した。例えば，〈UNDERSTANDING IS SEARCHING〉では，scratch the surface，



























1． Guessing the meanings：イメージ図からイディオムの意味を推測する。意味概念を視覚的に
処理することでより鮮明に記憶に残るようにすることを目的とする。




3． Remembering the dialogue：イディオムを一つのかたまりとして認識させ，自動化させるこ
と，また適切な文脈を理解することを目的とする。












イメージ図 → 構文的知識としての文脈情報 → 概念メタファーに依拠した体系
Ted:   I think we really need 
to work on this report 
for the boss.
Darcy:  You are right. We have 
not even scratched 
the surface.
…（省略）…
Ted:   Why don’t you figure 
out the marketing and 
I will work on the sales 
report?
1.  It’s hard for people to hit up 
on fresh ideas when they 
are so tired.
2.  This article is not very well 
researched because the 

































に注意を向け，気づきを促す問題がある（e.g. What kind of image do the expressions “scratch 



















































































1 ） 認知言語学のアプローチとは異なるアプローチで，Carpenter and Olson（2012），Kost et 
al.（1999），Plass et al.（1998）などが，絵が翻訳よりも単語の意味理解や認識に有効に働く
と述べている。










　第 1週 Communication is exchange
　第 2週 A word is a package
　第 3週 Understanding is seeing
　第 4週 Understanding is searching
　第 5週 Thinking is moving
　第 6週 Solving is controlling
　第 7週 Negotiation is battle
　第 8週 Argument is compromise
　第 9週 Emotion is temperature
　第 10週 Emotion is force
　第 11週 Human relations are physical contacts
　第 12週 Making relation is building
　第 13週 Life is a journey
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  Searching is digging down deep into a topic, digging into 
collected data, and finding out relevant information 
which you need.
TASK 1 Guess the Meaning
In pairs, make use of the images to guess the meaning of each expression, and write the meaning in the 
space next to the images.
Expressions Images Your guess







5. hit upon 
6. figure out
7. show up









TASK 2 Understand the Dialogue
Read the dialogue and answer the questions below.
Ted: I think we really need to work on this report for 
the boss.
Darcy: You are right. We have not even（1）scratched 
the surface.
Ted: There are many details that need to be worked 
out before we can write the final report.
Darcy: Yes, it needs to be an（2）in depth analysis of 
the new products.
Ted: Why don’t you（3）figure out the marketing and I will work on the sales report?
Darcy: You will need to（4）dig down to understand the sales report.
Ted: I know. If you（5）hit upon any good information, please let me know.
Darcy:  Yes, I will. All right, I will（6）delve into the marketing and see if some useful informa-
tion （7）shows up. 
Ted: Sounds good. Let’s get to work. 
Questions
1．What do Ted and Darcy need to work on?
2．How much work do Ted and Darcy need to do on their report?
3． What kind of image do the expressions “scratch the surface” and “in depth” have? What do they 
have in common?
TASK 3 Practice Conversation
Practice the above conversations with a partner. Take turns being each character. Practice looking at 
your partner and making good eye contact.
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TASK 4 Match the Expressions 
Choose one from the three options provided below that best describe the words in bold type of (1) to (7) 
in the dialogue.
（1）scratch the surface
a. use the nails to dig 
b. have a superficial knowledge
c. start a rumor
（5）hit upon
a. think of something
b. break something accidentally
c. leave behind or forget
（2）in depth 
a. extensively; thoroughly
b. beyond one’s knowledge
c. complex
（6）delve into





b. consider carefully before rejecting






a. relax on a vacation
b. examine closely
c. take work home with you
TASK 5 Production
Use the idioms in the box, and fill in the blanks. Then choose the image which is the best match to the 
idioms from (a) to (d).
1.  He really needs to do a more 　　　　　　　　　　　 study before the committee can make a 
decision about his report.（image　　　　）
2.  If new information on the story doesn’t 　　　　　　　, the reporters just keep repeating the 
same things.（image　　　　）
3.  Nobody can 　　　　　　　　　　 how to put this together. The instructions are very confus-
ing.（image　　　　）
4. He didn’t want to 　　　　　　　  personal information during the interview.（image　　　　）
5. This book is not well written. It doesn’t even 　　　　　　　　 of the topic.（image　　　　）
6.  This article is not very well researched because the author didn’t 　　　　　 to get new infor-
mation.（image　　　　）
7. It’s hard for people to 　　　　　　　 fresh ideas when they are so tired.（image　　　　）
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hit up on figure out delve into scratch the surface




Ted: I think we really need to work on this report for the boss.
Darcy: You are right. We have not even（1）  s　　　　　　　　　. 
Ted: There are many details that need to be worked out before we can write the final report.
Darcy: Yes, it needs to be an（2）  i　　　　　　　　　 analysis of the new 
products.
Ted: Why don’t you（3）  m　　　　　　　　 the marketing and I will 
work on the sales report?
（以下，省略）
（b）

